
















１．individual consonant sounds： all the 
English consonants except //, /ð/, dark 
/l/, etc.
２．groups of consonants（cluster）: at the 
beginning & in the middle of the word, 
aspiration of word initial /p/, /t/, /k/, etc.
３．vowels: long/short contrast, etc.














International English, World Englishのような
考え方の進展を受けて、現実的には次の２点
を踏まえた方向性が求められている。


















How is the Reduced Pronunciation Syllabus Able to be Realised
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x［best］ x  > /vest/; 語尾で撥音となり、
母音間で鼻母音化する/n /も/-ŋk, -ŋg/以
外のあらゆる環境で歯茎音とするよう
指導： e.g. man  x［maɴ］ x > /mæn/,  ran 





　－ 語頭無声破裂子音の /p,  t ,  k/に伴う
aspirationに つ い て は、 教 え る が、
teachabilityの問題があることから、指
摘を繰り返すに留める:
 e.g. pike – bike ［phaik］ – ［baik］; teen 
– dean ［thi:n］ – ［di:n］, etc.。
　－ Affectiveな理由からも/l, r/の区別を重視。
また、functional loadの観点からは重要







e.g. trolley x［╹toroli］ x > ［to╹roli］（≑ 

























は24音素となる： /p, b, t, d, k, g, ʧ, ʤ, f, v, 
θ, ð, s, z, ∫, ʒ, h, m, n, ŋ, l, r, w, ʍ, j/。基
本的には、全ての子音の習得を目指す。






める e.g. who x［φu:］ x > /hu:/; two 
x ［ʦu:］ x >［thu:］ etc.。
　－ 母音［i］の前に置かれる /j/ と［u］の
前に置かれる/w/の脱落防止の指導：
 e.g. yeast［i:st］⇔ east ; woos［u:z］⇔ooze。
　－ /v, b/も一部伝達上の問題を引き起こす









 e.g. ＝ ❘There’s a blue ➘FORD coming.❘ 
＝ ❘It’s a ➘RED ford.❘ 
 (contrasting ‘blue’ and ‘red’);
 ❘My name’s ➘WELLS.❘　 ❘➘PETER 
wells.❘ 






　－ Toneについては、rising, falling, falling-
risingの３種類を教えるに留め、発音練
習に多くの時間を掛けない： 
 e.g. ❘She has a ➘BOOK.❘（発話終了の
表示）; 
 ❘She has a ➚BOOK.❘（発話の継続を表
示 = question） > ❘➘YES.❘（発話終了の















す る こ と に よ り、Amalgam English





　　  １．Short vowels /ɪ, e, æ, ʊ, ə/
　　  ２．Long vowels /i:, e:, ɑ:, ɔ:, o:, u:/ 
　　  ３．Diphthongs /aɪ, aʊ,（ɔɪ）/ （ɔɪはaɪで
代用可能; 筆者追加）
 次の段階では、/æ-ʌ-ɑ:/の音質の違いに
注意を向ける: e.g. cap – cup – carp, etc.。


























　“１．addition of core items to the learner’s 
productive repertoire
 ２．addition of a range of L2 English 
accents to the learner’s receptive 
repertoire
 ３．addition of accommodation skills
 ４．addition of non-core items to the 
learner’s receptive repertoire
 ５．addition of a range of L1 English 





































































































習 者 の 受 信 能 力 に 追 加。 ま た、



















Phase1 Phase 2 Phase 3 Phase 4























　A c c o m m o d a t i o n 
Skillsについて周知徹
底。
　Tutorialを 開 始 し、
アドバイスを強化。






完 成 を 目 指 す。 又、



























　 必 要 に 応 じ て
tutorialを行い、アド
バイス。









































































Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
母音
Vowels







































































































































































































































の 定 義 は“the situation in which a learner, 
with others, or alone, is working without 
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